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Abstract: Phonetically annotated part of the Corpus of Spontaneous Japanese was analyzed in 
order to examine the variation in the manner of articulation of Japanese consonant /z/. Results of 
quantitative analyses revealed clearly that the traditional account based upon the distinction of 
word-initial versus word-internal consonant location could not explain the occurrence patterns 
observed in the ‘real’ corpus data. Observation of the real occurrence patterns suggests the 
importance of the time that a speaker can use for the articulation of the consonant. To capture this 
property of speech, a new phonetic measure called TACA （Time Allotted for Consonant 
Articulation） was proposed. Reanalysis using TACA revealed high correlation between the TACA 
and the variation of /z/. For example, results of a decision tree analysis revealed that 74% of the /z/ 
（out of the total of 14,603 samples） could be correctly classiﬁed using only the data of TACA. The 
correct classiﬁcation rate went up to about 80% if the information of individual difference of 
speakers and location of /z/ in a word were also provided. The whole paper ends with a short 













り，Journal of Phonetics誌38巻３号（2010年７月刊行）に掲載された拙稿“Coarticulatory 














る。例えば日本語の入門書であるYamaguchi（2007）は，“/z/ is variably realized as either [dz] 











「ん」の直後にない「ざ，ず，ぜ，ぞ」は[za, zɯ, ze, zo]であることが多い」と述べた直後
に「常にそうであるかのように説かれるのが常であるがそれは誤りである」と付け加えて
いる（p.52）。
Vance（1987）は上記の川上の見解を紹介したあとで，“Kawakami’s account is certainly 
the most accurate for standard speakers that I have observed, although I think [z] may sometime 
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1970s* N of /z/
学会講演  56 17（18） 38（38） 2（ 2） 6（ 6） 21（22） 26（26） 6,627








































モーラ位置 摩擦音 破擦音 RAA[%] 平均TACA[ms]
１ 3,333 3,482 51.1 154.2
２ 2,869 334 10.4 54.5
３ 2,851 1,195 29.5 76.5
４ 274 52 16.0 60.3
５ 99 34 25.6 67.4
５< 72 8 10.0 60.7
表３　長単位冒頭の短単位におけるモーラ位置の影響
モーラ位置 摩擦音 破擦音 RAA[%] 平均TACA[ms]
１ 2,047 2,856 58.3 183.1
２ 2,505 298 10.6 54.8
３ 2,477 1,070 30.2 77.2
４ 259 49 15.9 59.9
５ 92 28 23.3 67.0
５< 66 8 10.8 60.6
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モーラ位置 摩擦音 破擦音 RAA[%] 平均TACA[ms]
１ 1,159 2,035 63.7 236.6
２ 1,842 241 11.6 54.9
３ 1,806 815 31.1 78.2
４ 212 42 16.5 60.4
５ 58 23 28.4 69.7







後続母音 摩擦音 破擦音 RAA[%] 平均TACA[ms]
/a/ 631 168 21.0 68.5
/e/ 651 406 38.4 74.9
/i/ 2,979 2,252 43.1 78.2
/o/ 734 117 13.7 58.9







/z/ 摩擦音 破擦音 RAA[%] 平均TACA[ms]
拗音 2,997 1,794 37.4 106.0
非拗音 6,501 3,311 33.7 108.1
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モーラ 摩擦音 破擦音 RAA[%] 平均TACA[ms]
/zya/   302 289 48.9 81.3
/zyo/ 1,543 681 30.6 67.0














直前分節音 摩擦音 破擦音 RAA[%] 平均TACA[ms]
/a/ 1,847 983 34.7 67.7
/e/ 562 387 40.8 76.4
/i/ 2,279 404 15.1 57.9
/o/ 1,292 881 40.5 68.0
/u/ 980 280 22.2 58.7
/H/ 1,655 822 33.2 67.4
/N/ 877 1,329 60.2 120.6













アクセント 摩擦音 破擦音 RAA[%] 平均TACA[ms]
有 1,400 1,026 42.3 76.6










BI およその特徴 摩擦音 破擦音 RAA[%] 平均TACA[ms]
1 SUW（短単位）境界 2,584 882 25.4 68.3
1+p SUW境界にポーズ有 13 23 63.9 109.7
2 AP（アクセント句）境界 1,862 828 30.8 69.3
2+b AP境界にBPM有 371 149 28.7 66.9
2+p AP境界にポーズ有 212 212 50.0 91.1
2+bp AP境界にポーズとBPM有 124 86 42.0 85.3
3 IP（中間句）境界 2,773 1,926 41.0 78.6
F フィラー 1,545 978 38.8 73.8






ポーズ 摩擦音 破擦音 RAA[%] 平均TACA[ms]
有   193   778 80.1  69.6


















生年代 摩擦音 破擦音 RAA[%] 平均TACA[ms]
<1950   745   799 51.7 82.3
1950s 1,220   794 39.4 74.9
1960s 3,470 1,765 33.7 72.7







[mora/sec] 摩擦音 破擦音 RAA[%] 平均TACA[ms]
=<3 66 54 45.0 98.3
3－6 959 718 42.8 90.9
6－9 3,709 2,203 37.3 76.8
9－12 3,612 1,699 32.0 68　


























































4.3　Time Allotted for Consonant Articulation
前節で述べた仮説を定量的に検討するためには，子音調音に利用可能な時間に係る何ら















ければ同一である。/kore wa zasiki desu/「これは座敷です」（音素表記中の空白は短単位境


































































































































































性別 N RAA[%] TACA[ms] 発話速度[mora/sec]
女性 6,172 41.3 76.8 8.4
男性 8,431 30.3 71.5 9.2
　　表16　話者の性別とレジスターによる変動
レジスター 性別 N RAA[%] TACA[ms] 発話速度[mora/sec]
学会講演
女性 2,460 36.5 73.8 8.7
男性 4,167 25.2 65.5 9.6
模擬講演
女性 3,712 44.4 78.8 8.2



















レジスター N 直前の/N, Q/ 直前のポーズ /N, Q/の割合[%] ポーズの割合[%]
学会講演 6,627   739 397 11.2 6.0




















































































Estimate Std. Error Z value P（>|z|）
Intercept －2.9045 0.1096 －26.499 <0.0001
LUW 1.5265 0.2101 7.265 <0.0001
GroupLow －1.4315 0.1537 －9.315 <0.0001
TACA 34.9653 1.4629 23.901 <0.0001
LUW*GroupLow －0.0977 0.2720 －0.359 0.719
LUW*TACA －0.9715 2.9281 －0.332 0.740
GroupLow*TACA －3.1615 1.8764 －1.685 0.092
LUW*GroupLow*TACA 5.5230 3.6287 1.522 0.128
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を前提とした混合効果分析（Mixed effects model. 個人差を回帰式の切片や傾きの分布に
よって表現するモデル。Baayen 2008参照）も利用できるようになってきている。本研究
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